













































































































































































A SEAN合計 27.4 
イ ン ド 39.5 
ベルギー÷オランダ 37.5 
ノ－）レウェー＋スウェーデン 29.2 
濠州＋ニュージーランド 50. 1 
日 本 111. 7 
アフリカ合計 44.9 
南米十カリプ海諸国 102. 6 
資料，国連 Yearbookof National Accounts Statistics 1969 
第2表 ASEANの GDP（市場価格） 1960 70 
10憶米ドル〔19印年価格〉
118601196111962119631叫 196511966119671196811叫1970寝室
インド 8 06 s. s2l s. 68 8.47 8. 7;¥ 8.四19.12 619.山.321 so111. l3! 3. 3 不シア
マレーシヤ 2. 16 2. 31 2. 44 2.58 2. 2. 92 3.12 3.16 3目 3.673.86 6.0 
フィリピン 5.20 5.54 5 88 6.31 6. 6.82 7.24 7. 76 8.15 8. 66 9. 09 5 8 
シンカ・ 0. 73 0. 79 0.83 0.92 0.91 1. 01 1. 08 1.16 1. 31 1.44 1. 57 8.0 ポール
タイ 2. 56 2. 70 2. 91 3.16 3. 37 3. 64 4. 08 ：~ ~~1~：~~~1~~~ ~il~t~~I ~－。アセアン計 日~~1~~~~：1~~~~122.25 1960=100 100. 01106. 1 119 0 13 
資料 ECAFE,Statistical Yearbook for Asia and the Far East, 1970 
第3表 ASEANの国民総支出， 1960,196自比率（%〉
GDP 量聖書 重要盟 塁憲章 輸出 輸入
1叫1蜘 1問。1蜘 Irn叫1叫1叫1蜘 1蜘 1蜘
インドネシア 100 79. 8 84. 1. 7. 9. 9113. 12. 12. 14.  
マレーシヤ 100 61. 1 61. 13 1 13 18. 1 53 45 42. 41. 6 
フィリピン 100 78. 5 82 7. 11 19.1 1. 11. 10 21 8 
シンガポーJレ 100 82 68 8. 1 13. 25. 54. 64. 62 74 2 
タ イ 100 
A SEAN 100 76 77. I 10 3j 10. 16 19. 19 18. 24 0 

































はンド｜マレー｜フィリ I~，， n.· 1タシアシア ピン ポーノレ
飲 料 I '45 31.5 1.6 46.6 1.1 B目3
煙 草 0.2 4. 7 1. 3 21. 3 0.2 2.2 
織 事監 47.8 86.1 17.1 100.3 40.3 46.6 
衣 料，履 物 53.6 0.9 73.3 ' 8.8 23.6 
木 製 品 1. 4 ・6.2 1.1 100.0 2.2 7.7 
家 具 備 品 3. 7 5.8 2.5 40町4 4,6 6.5 
紙・紙 製 品 49.5 75.9 31.4 83.9 66.5 49.8 
印 届l・出 版 3.4 28.4 9. 7 25.8 1. 7 14.8 
皮 草 38.1 8.3 26.9 6.4 11.9 
コ， ム 製 品 21. 5 14.2 14.0 52.9 49.0 25.3 
化学・化学製品 96.4 66.5 31.0 95 8 67.3 53.9 
石 油・石 炭 38.9 12.4 21. 2 17.2 
非 鉄 13.1 30.9 15.3 51.1 17.0 21. 6 
金属，金属製品 100. 0 91.8 50.4 100.0 100.0 74. 7 
機械（除電機） 90.2 86. 7 92.0 81. 2 88.8 89.4 
電気機披部品 93.8 81. 7 43 2 87, 1 78.1 70.2 
輸送用機械 83. 1 96.0 68.8 89. 7 58. 8 70.9 
そ白他製造業 61. 9 72. 7 52.2 74.5 69.3 68.6 
計 I 43.3 I 59.9 I 36.l 1 71.3 I岨 7I 46.5 
資料， UN,Yearbook of National Accounts Statisticsおよび ECAFE,





















[1. ; ；：［マレー シア｜フィリピン｜主三 ;cfタ
製造業計
伝統的工業
食料，飲料，煙草 48.8 26.1 36.6 14.9 44.5 
繊維，衣料，皮革 8. 7 2.9 9.8 4.1 12.9 
コ ム 製 品 19.4 14.9 2.9 6.5 1. 0 
木材家具備品 1. 5 11. 3 6.1 7.4 5.9 
紙，印刷，出版 4.1 7.3 5.6 6.5 3.9 
•I' 鉄 金 属 5目1 7.3 5.1 4.1 6目5
小 計 87.6 69.8 66.1 43.5 74. 7 
近代的工業
石油，石炭製品 5.2 5.1 13.4 5.2 
化学，化学製品 6.8 9.2 1. 9 6.1 6.4 
金属，金属製品 2.0 7.3 7.1 8.5 2.2 
電輸気そ送機D他披機披， 3.1 6.1 7.8 24.8 10.0 
そ 。
｛計也 i 0.5 2.4 2.0 3目7 1.5 12.4 30.2 33.9 56.5 25.3 
資料，インド不シア，中央統計局
マレーシア， Surveyof Manufacturing Industries m West Ma-
laysia, 1968 
フィリピン， AnnualS irvey of Manufactures, 1968 
シンガポ－，v,Monthly Digest of Statistics, May 1970 















飲 料， 煙 草 853 35 
繊維，履物，皮革製品 1,030 360 55 
家 具， 備 品 78 5 
紙， 紙 製 品 225 112 
印 刷， 出 版 219 32 
4、 計 2,405 544 55 
投資財
非金属鉱物製品 322 70 
金属，金属製品 694 344 174 
機 械（除電機〕 701 626 
電気機様，備品 403 283 
輸 送 設 備 663 368 102 
計 2,783 1,691 276 
そり他製品
木 材， 製 ロロ 196 10 b 
コ。 ム 製 品 179 38 7 
化学，化学製品 818 263 178 
石油，石炭製品 511 88 
そり他製造業品 219 150 




主p週土1.；ンド｜マペフィリ｜ベタイ IAS削γアシア ピン ポー Jレ
インドヰシア 9.1 3.4 33:7 8.1 54.3 
マ レ シ ア 61.3 。目1 73.6 56. 7 190.7 
フ イ ピ ン 24.4 3.5 0.7 0.1 28. 7 
シンガポーノレ 75. 7 245目。 10.1 44.0 383. 7 
タ イ 8.6 9.4 2.8 30.5 51. 3 
A SEAN 170.0 276. 0 16.4 137.5 108. 9 708.8 
輸 出 龍 額 762.0 1,346.0 946.0 1, 028. 5 623.4 4, 706.5 
中，アセアン割合（%〉 17.8 23.9 1.8 14.8 18.7 15.0 




































~唱平－ 酸 肥 料（1000t) 











I 1970 1 1970 I 
116 44 423 1,164 4,085 360 
312 120 731 2,152 7,632 360～・40 
130 37 224 745 4, 721 笥O叶 00
175 71 40 l, 614 7,944 500 
3.2 1.0 6.5 82.2 128.l 2.0-3.0 
108 34 43 2,162 8,224 500～1, 0(¥ 
62 48 ..司 ・ー.. 250～300 
64 21 ・．． ・ー．， ．‘・ 4・ 100 
25 8 ・．． ”’・． ・．． 50～80 
24 ・．． －・，. ... 100～200 
16 5 60 3,180 7,650 100～200 
資料， UN,Statistical Yearbook for Asia and the Far East 
26 
では国際競争力は存在しない。かりに ASEAN全体の消費量を目標とし




































































































































































































































































































































































｜米 国 jE 本 IOECD計
技術集約型工業 (1〕 2. 7 3.0 2.1 3. 7 
大量生産型機核工業（2〕 8.0 1.1 0.2 3.1 
資源使用型大量生産工業（3) 85.4 78.1 56.9 72.9 
平均技術資本使用型工業（4) 28.8 14. 7 6.3 19.3 
単純労働集約型工業（5〕 348. 7 81.4 9.4 104.8 





































。主1〕 Internalrate of return に対する明快で新らしい資本理論的説明は J.R
Hicks rTJ次の新著にみられる。 J.R Hrcks, C.坤italand Time, Clarendon 
Press Oxford 1973 p. 21《－22
（注2）小島清，島野卓爾，渡部福太郎『経済成長と貿易構造』勤草書房1968.




（？主5) R Prebisch“Towards a Global Strategy of Development” Report 
by the Secretary-General of the Umted Nations Conference on Trade 




（注8) E Hagen “Economic Justification of Protectionism" Quarterly Jou-




〈注10) Jaroslav Vanek Ge1岬~1 Z抑1品問m of Inte問ationalD1smm1問tion, 
40 












Industrial Structure and Trade 




The paper deals with the t回deand aid policies of ASEAN (As田・
ciation of South East Asian Nations〕withniam emphasis on the 
analysis of the mdustnal structures as main factor determining the 
direction of the international trade. 
It is constituted of the three parts. The first part deals with the 
basic principle niaking up the order of division of labor among the 
Asian countries A comprementary structure of industries among the 
trading Asian countries is a precondition for the trade among these 
countries Intentmnal streamlining with the view to making a com・ 
plementary mdustnal structure with pubhc and private initiative 
will become an important pohcy target of economic ∞ーope悶tion
among these nations. 
An Enphasis on aid pohcies aimed at a complementary structural 
pohcy四therthan at田pitalassistance is spelled out m section (b〕．
The topic of international economic assistance is furthur developed 
in section ( c〕witha critical appraisal of the Bretton Woods system 
of international co・ope四tion.
In part two, somewhat practical aspects of the regional economic 
co-opera士ionamong the ASEAN countries are discussed Section 
(a) covers the economic background of ASEAN countries and sect・
10n (b〕thepossible method for the ASEAN regional co-operation目
Obvious fact, though difficult for policy implementation, is that 
unless minimum degree consensus as to the give and take among 
these countries m takmg up the lmes of manufacturing is attained, 
42 
all the詑 countrieswill have to face a ineff1c1ent product10n m each 
small domestic market and thereby fal to establish an economy of 
scale required for attaining the minimum level of efficiency of 
:modern production method 
In part three, the role of advanced economies in the development 
,of Asian economy and trade is discussed with reference both to the-
•oretical and policy implicat10ns. With respect to the latter, the 
policies in the advanced countries designed for an increase of capital 
.and knowledge m匝ns1veindust口eswill open up the increased oppo-
tunities for trade with the developing countnes Subsidies, as most 
effective m田 suresfor promoting this line of policies discussed with 
即日o-class1caltheoretical iustificat10n and fairly wide and positive 
p。•hcy implications目
